














　In an university or community, the movement that is going to utilize CGM which is social 
media from the viewpoint of word of mouth marketing and information circulation becomes 
active recently.
　In this report, I suggest “cluster cooperation model” by CGM from the viewpoint of 
circulation of the information technology for the purpose of an university and a community 
becoming able to contribute to each other’s activation.
　And I showed the framework including the definition of this suggestion model, a method of 
the information circulation and a knowledge creation process. Finally I argued about feasibility 
and the effectiveness of the suggestion model by the adjacent line.
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Community,  Adjacency Matrix
211



























１ CGM とは「Consumer Generated Media」の略であり、「mixi」や「Facebook」のような SNS を含む
消費者生成発信型メディアの総称である。ソーシャルメディアの総称であるともいう。






































































７ 「RollingStone JAPAN EDITION」アトミックスメディア、2011年７月号（６月10日発売）。

































































９ マイケル・ポーター（Michael Eugene Porter、1947年）は、アメリカ合衆国の経営学者、ファイブフォー
ス分析やバリュー・チェーンなど数多くの競争戦略手法を提唱した。また、産業優位を構築するクラ
スタの形成と衰退の実例を分析し、産業分析の研究に多大な進歩をもたらした。




















『情報処理学会 HPC 研究会』、2007年、pp. 1−９.
図Ⅲ−１　「学・地クラスタ連携モデル」のフレームワーク（筆者作成）
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16 Badaracco, J. L. Jr（1991） The Knowledge Link, How Firms Compete through Strategic Alliances, 
Harvard University Press,（中村元一、黒田哲彦訳『知識の連鎖−企業成長のための戦略同盟』ダイ































































































































22 Harada, Yoshio. “A method of Service Interference Detection with Rule-Based System and Extended 











図（Ⅳ−２）のとおりである。CGM の導入により、本来は直接に関係していなかった s 0




































































































































































































































































































































計と実装』『情報処理学会 HPC 研究会』，2007年，pp. 1−９．
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